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 In this design, the city composition which has maintained the history of Edo was respected and the new 
residential section which suited in the present age, and the flagstaff place have been reconsidered.  
The point which it runs short of greatly that an another-place thing lives in Independent residence or 
collective housing in Tokyo is coexistence with a neighbor and a local resident.  
The activity in a landlord or a share space considered it necessity there, and it has considered the 
construction which removes a boundary line and a wall and gathers to a courtyard.  
I would like to expect that it will not be a subdivision [ of housing site ], congruent-izing, and profits 
principle in the future, but the residential section which residents talk with residents and determines a 
life-style will become indispensable in the future. 






































































































・ 1667 江戸時代 旗本の組屋敷 
・ 1800 土地の所有形態は所有者居住の割合が高く
周囲に比べ外部から開発をうけない 












































想定し、大きな開口を GL に設ける。 
③ 背割り線は幅２，３ｍほどのため、2 階以上で開口が
向く。 
④ ユニットプランは、オモテからのアプローチを通り中
庭沿いの玄関で入り、個室へと進む。個室は各大開口
に面し、閉じた奥にならないと想定している。 
 
７． 結論 
本設計では、江戸の歴史を維持してきた都市構成を尊重
し、現代に合った新たな住宅地、旗竿地を再考してきた。 
東京の戸建または集合住宅においてよそものが暮らすこ
とに大きく不足している点は隣人、地域住民との共存で
ある。そこには大家や共有スペースが必要と考え、境界
線・塀を撤去し中庭に集合する建築を考えてきた。 
将来宅地の細分化や合同化、利益主義になるのではなく、
住民と住民同士が話し合い暮らし方を決める住宅地が将
来必須になることを期待したい。 
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